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本 村 汎
Relation of Social Cla田 ， Child rearin~ and Pattern 




















































































































3・ コントローノレ あ る f孟 し
4.報 蘭 多 b、すくない
5.報酬の型 言語による 物質のm供
6.離 乳 早 b、お そ b、
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6 ロ普 適
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態度 ハ放 任
Cj ニそ の 他
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8 ロ'19. 通
方法 ハ民 主 的
報酬の イ しばしばき{~ 抽具ど 象体 的
lV ロと き
方 法 ハほ と ん ど ない
慾劉の イ 体 劉
V ロ普 il 
方 法 ハ心 理 的
的内容は第3表の示す通りである。
さて，最後に葛藤場面Iζ直面したときの葛藤の解決方








































































































Zl Z2 Zc 
Yl， 1， 1 Yz， J， 1 Ye， 1t 1 
YJ， 1> 2 Y2， 1> 2 . Yc， 1量 2
XJ .ー . 
Yb 1， Q Y2， 1， n Yc， 1， n 
MyJ， 1 MY2， 1 . Myc， 1 
Yl， 2， 1 Y2， J， 1 .，. yc， 2， 1 
Y1> 2， 2 Y2， 1， 2 Yc， 2， 1 
X2 . . 
Y1' 2， n Y2， 1， n Ye， 2， D 
MY1' 2 My2， 1 Myc， 2 
. . 
Ylt T， 1 Y2， r， 1 .， Ye， r， 1 
Yb r， 2 Y2， r， 2 Yc， r， 2 
Xr 
Ylt r， n Y2， r， n Ye， r， n 
MYJ， r MY2， r Myc， r 
MI・ M2・ Mc. 
(註)X， Zは独立変数
Yは従属変数













乙れを他のシンボルで表示すれば， Vb (Between Var-
iance) =.E.E(Mij-M)2/N として規定する乙とができ
る。しかし，たとえばA，Bなるニつの独立変数がある



















上 11.11 19.61 32.8 45.0 (80) ( 1) (20) (41) (18) 
中 66.67 47.06 49.6 45.0 (134) ( 6) (48) (62) (18) 
下 22.22 33.33 17.6 10.0 (62) ( 2) (34) (22) ( 4) 











































































































上 13.64 11.11 33.33 32.42 (80) ( 6) ( 1) ( 2) (71) 
中 40.91 66.67 33.33 50.23 (136) (18) ( 6) ( 2) (110) 
下 45.45 22.22 33.33 17.35 (62) (20) ( 2) ( 2) (38) 
計 I(!∞ I (1∞I (1∞I (2~∞ | ω  9)'  6)' 包I9)'I (幻紛







上 27.45 18.18 32.00 10.00 31. 58 (80) (14) ( 2) ( 8) ( 2) (54) 
中 45.10 63.64 44.∞ 30.∞ 52.05 (136) (23) ( 7) (11) ( 6) (89) 
下 27.45 18.18 24.∞ 60.∞ 16.37 (62) (14) ( 2) ( 6) (12) (28) 


































































上 18.37 32.41 26.42 32.35 (80) ( 9) (35) (14) (22) 
中 48.98 50.93 47.17 47.06 (36) α4) (55) (25) (32) 
下 32.65 16.67 26.41 20.59 (62) (6) (18) (14) (14) 











上 14.29 30.00 13.43 30.11 45.31 (80) ( 2) (l2) ( 9) (28) (29) 
中 71. 42 55.00 56. 72 39.78 45.31 (136) (10) (22) (38) (37) (29) 
下 14.29 15.00 29.85 30.11 9.38 (62) ( 2) ( 6) (20) (28) ( 6) 
(40) I (67) (;!? 1A2 1(278) 











































































(7) I 10.40 (13) 
(75) I 5θ.20 (74) 





















































































































































( 9 ) 























(5) I 10.00 (1) I 0 ( 0) 
(2泡) I 80. 00 (8) I 100 ( 5) 




ω4) I 100 (10) I 1∞ (5) I 1∞ ω ) 
(25) I 50. 00 (4) Iω.∞ ( 3) 
(13) Iω.∞(4) Iω.∞( 3)
71. 29 (144) 
28.71 (58) 
G8) I 1∞ (8) I 1∞ (6) I 1∞ ω2) 
(18) I 0 (0) I お.33 (2) 
(24) I 1∞ (9) Iω.67 (4) 
58.94 (128) 
41. 01 (89) 
匂 ) I 1∞ (9) I 1∞ (6) I 1∞ ω ) 
(4) I 44.44 (4) Iω.67 (4) 
(30) I 44. 44 (4) I 33. 33 (2) 




(ω I 100 (9) I 100 (6) I 100 (2附
(16) I 75.00 (6) I 16.67 (1) 
(14) I 12.50 (1) I 切.00 (3) 




(ω I 100 (8) I 1∞ (6) I 100 (郷 )
(6) I 22. 22 (2) I 16.67 (1) 
(13) I 22. 22 (2) I 33. 33 (2) 
(担) I 55. 56 (5) I 50.∞ ( 3) 
11. 52 (25) 
26.73 (58) 
61. 75 (134) 















X 2=12. 65 
df= 6 












































































決の方法 (y)1ζ与える「効率Jは，それぞれ6% (E2 














階層(B)¥¥¥| (A1) | {A2) (Aο 
0.9 1 o. 8 1 0.9 
上 (B1) I 1. 0 I O. 7 I 1. 3 I M. t =0. 9 E2Ay=0.ωo 
Ml> 1=0.951 M2' 1=0.751 M3・1=1.10 
1. 6 1 1. 0 1 O. 8 
中 (B2) 11.1 11.0 10.8 I M.2=1.0 E2By=0.026 
Mt， 2=1.3 1 M2. 2= 1 1 M.. 2=0.80 
0.2 1 0.8 1 1.1 
下 (B3) 1 0.8 1 1.9 1 1.0 1 M.3=1.0 E 2 (A. 81).=0.お4
M.. 3=0.5 1M2， 3=1.4 1 M3' 3=1.05 
I MI. =0.90 I M2.=1.10 I M3.=1.05 I M*1.0 E 2 (A， B) y=O. 466 
(注) 細胞の中の縦終値は計算を容易にするために，具体的ないくつかの観察値を中央値をもとめて，中央
値以上のグループと中央値以外のクツレープに分け，それぞれ平均で代表させたものである。
( 11 ) 
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表 9社会階層と母親の一般的態度を独立変数とする偏差分析
言詐型|態度過保護普 通放 任階層(B)----.J (A1) I (A2) I (A3) 
O. 8 1 O.9 1 1.5 
上 1.1 1 0.8 1 1. 5 1 M.1 =0. 9 E2AY=0.027 
Ml> 1=0.951 M2.1=0.851 M3.1=1.50 
1.1 1 1. 0 1 1. 4 
中 0.7 10.9 11.2 1 M.2=1.0 E2By=0.053 
Ml> 2=0.90 1 M2. 2=0.95 1 M3. 2=1.30 
1. 5 1 1. 0 1 1.1 
下 0.9 1 1. 0 1 1. 4 1 M.早=1.0 E 2 (A. BI Y =0.548 
Mlo 3=1.201 M2. 3=1.01 M3. 3=1.25 




























よぐ1 罰|心理身F的|心理的|(Al) 1 (A2) 1 (A3) 
1.0 1.0 0.9 
上 (B1) 1.1 1.0 0.9 M.l=0.98 E2Ay=0.053 
Ml> 1=1.05 Mz， 1= 1.0 Ms， 1=0.90 
O. 7 1.2 1.0 
中 (B2) 1.2 0.9 0.9 M. ~=O. 98 E2By=0.261 
Ml. 2=0.95 M2' 2=1.05 M3， 2=0.95 
1.0 1.6 1.5 
下 (Bs) 1.2 1.6 1.0 M. s=1. 20 E Z (A. Bl 1'=0. 364 
Ml> 3=1.10 M2' 3=1.35 M3， 3=1.25 
Ml. =1.0 M2. =1.1 E 2 (A. BI 1'=0. 050 
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This paper aims to derive some poropositions concerned with the relations of social c1ass， child rea-
ring， and pattern of the reso1ution of conflict from the analysis of the bibliograohical data， and to test 
them through the method of multivariate variance analysis. The propositions are concisted of socia1 c1ass 
and chi1d rearing as independent variab1e， and the pattern of the r鉛olutionof the conflict as dependent 
variable. The sample is 3ωsubjects of junior high sch∞I children， but the size of the subjects for 
the acctal analysis is 279. 
Finding百 derivedfrom the analysis of the above data are 1) inωme of conflict situations託児ialclass 
influences the patt釘n of the re!拘lutionof conflict but in other conflict situations no 制限iation
between two variables can be found and 2) the variance in the reso1ution of the conflict can be 
explained from the combination of al of the independent variable rather than the single independent 
variable 
( 14 ) 
